






In this article, I am going to deal with 40 postcards that Esther L. 
Hibbard wrote to her parents from November 1946 to January 1947, 
when Japan was still under the control of the SCAP (Supreme 
Commander for the Allied Powers) and the only correspondence 
allowed between the US and Japan was by postcard. Hibbard arrived 
in Kyoto on October 29, 1946 and the first postcard she wrote was 
the one dated November 10, 1946. From then on she wrote 40 cards 
until SCAP opened the mail service to letters in January 1947.
These 40 cards are invaluable records of a woman missionary who 
came back to Japan soon after the war and helped people who were 
suffering from lack of food, clothes, fuel, etc. From the cards, we 
learn that even American missionaries experienced censorship and 
significant lifestyle restrictions, though they worked enthusiastically 
and wonderfully to help the Japanese.
Although the postcards are personal records, they are worthwhile 
to keep and publish as testimony to the dedicated foreigners who 
served this country. Therefore, in this article, I have translated all 40 
postcards into Japanese, and indicated one original postcard as a 
sample.
Please note that the circled serial numbers at the top of each 
postcard in translation were put there by the author for reference 
purpose only. The numbers with ＃ were put by Hibbard herself for 
her own use, but they are not in chronological order. Therefore, the 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































から S. S. Kendall Fish 号で出港し、パナマ経由で日本に向かった。1946年10
月29日に神戸に上陸し、その日のうちに京都に到着した。（ウィスコンシン州歴
史協会アーカイブスの1946年９月29日付けヒバード書簡及び、アメリカン・ボー





いる「ヒバード書簡」（Carlisle V. Hibbard Papers, 1811-1954：(Call number: 
Wis Mss QN; PH 1556).）の一部であるが、３葉（⑱、⑲、）だけは、ウィ
スコンシン大学アーカイブスに保存されているウィスコンシン大学 YMCA 関係













































































20　“Japan Commission of the American Board”の日本名。アメリカン・ボー
ドは、1810年に会衆派教会の海外伝道団体としてが設立され、日本では1869年か










































 C. V. Hibbard































め、1941年大丸２代目社長となり、50年に会長となった。大阪 YMCA 理事長。 
（日本 YMCA 史学会編集委員会編『日本 YMCA 人物事典』日本 YMCA 同盟、
2013年９月発行、p.111）
37　クリスティーナ・ロセッティ（Christina Rossetti）（1830-1894）は、イギリス、














































　以下に、ハガキ原文の見本を提示する。検閲印の上の C. C. D. J-3208は、
検閲者の番号である。このハガキは、ウィスコンシン大学アーカイブスに保
存されているもので、映像公開を許可してくださったウィスコンシン大学アー
カイブスに感謝申し上げます。
77ある女性宣教師の戦後通信：エスタ・Ｌ・ヒバードの1946年11月～1947年１月のハガキ
